




Evaluation of Bagging Properties of Knitted Fabrics 
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i ) 試料の初期状態を一定にするため， どの試料に
ついても初期待震として0.23kg(0.5Ib)を加える。
この時のゲージレングスを③とする。
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図3.試料のパギング本動 CNI込み深さ)
ここで
I G (瞬間回復値) @一@(図3) 






不毛.ポリ エステルを採用したが，表 lにおける A1-
A4とWI-W4は編組織においてそれぞれ対応し，編
、Iにおいても同一機揮の同一編成条件で編まれたもので，
仕上げ加工も統も糸使用布 (W1 -W 4)で同一で，ア
クリル糸使用布 (Al-A4) 1mで同一である。
編組織として両面編(インターロック).モックミラ
ノリブ，テクゾーピケ.ウェルト リッ プルをアク リル，
Sample Material Structurc 
Density(/in) Loop Length Thickness Wcight 
¥v C (mm) (mm) (g/m') 
AI Interrock 16.6 38.0 12.95 1.凹4 245.1 
A2 Acrylic Mock Milano Rib 16. 5 23.8 22.13 1. 134 269. 7 
A3 Texi Pique 14.6 18.0 34. 33 1. 236 274.9 
A4 We1t Ripple 16.0 16.1 37.86 1. 230 304.5 
Wl Interrock 16.4 28.9 14.71 1.1∞ 211.6 
W2 Wool :'vIock :vfilano Rib 15.4 19.7 24.81 1. 107 227.8 
W3 Tcxi Pique 14.0 15.3 37. 78 1. 277 240.9 
W4 Welt Ripple 16.6 12.7 41. 93 1. 127 263.8 
81 Polyester :v1ock Rodier 15.2 17.7 29. 15 1.023 239.9 
¥V5 Wool Twill 115.3 42.5 0.586 263. 2 
E2 Polyester Twill 506. 0 494.0 0.687 214.5 















































o 4-in ball 
o 2-in ball 







































2in ball 4in ball Compressive 
Sample 
IR(%) IR(%) Modulus(%) 
Al 67.27 71. 74 82.20 
A2 66. 75 67.02 80.63 
A3 63. 19 63.51 76.05 
A4 60.86 60.85 81. 37 
Wl 53.04 64.80 90.68 
W2 64.41 64.00 91. 82 
W3 61. 47 62.40 90.05 
W4 62.02 62.89 90.65 
El 58.42 59.80 93.00 
W5 28. 78 29. 16 76. 10 
E2 42.45 41. 90 69.46 
ついて 1R他 (%)を示したもので，各値とも 5凶の実
験の平均値である。表2から， T R値は両国編がもっと
も大きく ，以下モ yクミラノリプ，テクシ ーピケ.ウェ
ルトリッ プルの順に小さくなっている 3 これは統毛糸を
用いた時もアクリル糸を用いた時も問怜である。なお，




































o 4-in ball 




























Compressive modu1us (%) テクシーピケ，ウェルトリ yプルの1闘に小さくなる。
図5 イ1の圧縮弾性率と IR値との関係 織布の場合 JR他は非常に小さな値となるが，これは
一定期間|付の押込み回数が異なるためであり，織布に
テスターの巧え方を基本とした試験機を試作し，1，fifi類 対しては)jIJの測定条件や基準が必it~である。
の布(ニ y ト布9f'l¥，織布2樋)についてそのノてギング 2 )布のみかけ祝日Zと圧縮弾性率が JR備に及ぼす影響
牲について調べた。 については一般的な傾向は見られなし、。
得られた結果は次のifりである。 3)布のj話さは JR他と行意な相闘があり，この実験に
1) luJじ糸を用い編組織を変えて編成した布について， 用いた試料については布のぽさが大きくなれば JR備
JR 偵 (瞬間凶復他)を用いて評価した結果， J R 仰 は大きくなる傾向を示す。
lま両国編がもっとも大きく，以下モックミラ/1)ブ (昭和62年10)J12U受型)
Summary 
A major problem with some styles and constructions for knitted fabrics has bcen a phenomenon caled ‘bagginピー
Bagging of knitted fabrics is normaly refered to as the lack of dimensional stability or recoverabilty when pressure or 
stress is exerted in such areas as the elbow or knee 
Thomas developed an apparatus which is adaptable to the tensile tester and capable of predicting the bagging propen-
sity of certain classes of knitted fabrics. This test method iscalled Celanese bagging test. 
In this study， we measured the degree of bagging of knitted fabrics by using a measuring device built as a trial similar 
to the Celanese bagging tester. 
Results obtained are as follows. 
1) According to the r巴portby Thomas， fabrics with an IR value greater than 59% are considered satisfactory. Almost 
al of the knitted fabrics t巴stedin this study are considered satisfactory. Though woven fabrics are unsatisfactory， 
a different criterion may be necessary for woven fabrics. 
2) About the relationships between IR values and the apparent density， compressive modules and thickness of fabrics， 
it is difficult to find a certain relations between IR values and the apparent density and compressive modules. How-
ever， the significant correla tion was observed between IR value and thickness 01' fabrics 
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